








Robert Merry and Mary Robinson: 










第 28 巻 別刷 2020 年 12 月 
 
Offprint from Journal of Language and Literature 
The Faculty of Integrated Arts and Sciences 
Tokushima University 














Robert Merry and Mary Robinson: 









This study is based on a hypothesis that the concept of sensibility that bridges 
different nations, sexes, classes to one common humanity is one of the foundations 
of the principles that brought about the French Revolution. It is a natural 
consequence that the highly developed form of the poetry of sensibility represented 
by the Della Cruscans, namely Robert Merry and Mary Robinson, culminated in 
two major poems celebrating the French Revolution. The revolutionary ideas based 
on common humanity is also a common feature shared by the major poets of 
English Romanticism. The thematic analyses of Merry’s The Laurel of Liberty and 
Robinson’s Ainsi va le Monde reveal that they have in common the features of 
English Romanticism. In case of Merry’s, it is the meditation on the state of man 
and society and the hope for overcoming violence, war, and oppression. In case of 
Robinson’s, it is the idea of freedom as essential to artistic creativity represented in 
the mythological figure of Prometheus, which is famous for Shelley’s Prometheus 
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Unbound. Thus by contextualizing the poetic exchange of the two poets from the 
Della Cruscan movement in the poetry of sensibility and at the same time 
contextualizing it in the development of English Romanticism, we have a better 


























り交わされたメリーの『自由の桂冠』(The Laurels of Liberty)とロビンソンの『世界はこ
う進む』(Ainsi Va Le Monde)である。ロビンソンの詩は近年、研究者から多くの注目
                                                             
1 Stuart Curran, Curran, Stuart. “Romantic Poetry: The I Altered.” Anne 
Kostelanetz Mellor, ed. Romanticism and Feminism. Indiana University Press, 1988, 
197. 














ての才能について The Pains of Memory: a Poem について触れながら、「方向の誤り
はあっても、私は常に高く評価していた」と語っていた。3 ウィリアム・ワーズワースに
ついても興味深い研究がある。アルンド・ボームは、ワーズワースの 1793 年発表の
Descriptive Sketches の 151 行にロバート・メリーの、Paulina; or, the Russian 





gaudiness and inane phraseology of many modern writers”) と 1800 年の『抒情民謡
集』のまえがきで批判したのは、デッラクルスカ派の詩を念頭に置いたものと一般的
に考えられている事と照らし合わせると興味深い。ワーズワースの詩は彼が 1790 年
                                                             




3 Letter from Robert Southey to G. C. Bedford, June 26, 1796 in The Life and 
Correspondence of Robert Southey, edited by Charles Cuthbert Southey (London: 
Longman, 1849-50), 1: 282. Web. Google Books. 
4  Arnd Bohm, “Borrowing from Robert Merry in Wordsworth’s ‘Descriptive 
Sketches’ (1793), ” The Wordsworth Circle 38 (2007), pp. 146-147. 





 ロバート・ブラウニングの“Childe Roland to the Dark Tower Came”は、シェイクスピ
アの『リア王』中、トムに扮するエドガーのセリフからその題名を採ったものだが、若き
騎士が不思議な城に導かれるというモチーフにおいて、The Florence Miscellany中







を漂わせる『クリスタベル』に影響を与えている可能性もある。   
 コールリッジとメアリー・ロビンソンとは、ともに 1797 ごろからダニエル・スチュワート
が所有する『モーニング・ポスト』紙の寄稿者として互いのことを知るようになるが、持








ルリッジ、ワーズワースらは、後にワーズワースが『序曲』第 11 巻で 「夜明けの時代
                                                             
5 コールリッジとロビンソンとの文学的関係については、以下を参照。Tim Fulford, 
“Mary Robinson and the Abyssinian Maid: Coleridge’s Muses and Feminist 
Criticism” Romanticism and Masculinity : Gender, Politics, and Poetics in the 
Writings of Burke, Coleridge, Cobbett, Wordsworth, De Quincey, and Hazlitt 
(Macmillan, 1999). Daniel Robinson, The Poetry of Mary Robinson: Form and 
Fame (Palgrave Macmillan, 2011): 190- 205. Ashley Cross, Mary Robinson and the 
Genesis of Romanticism (Routledge, 2019). 
ロバート・メリーとメアリー・ロビンソン ―フランス革命と感受性の詩― 5 
に生きることの喜び、若者であったことはまさに至福！」(Bliss was it in that dawn to 














































 狂った恐ろしき調子で  
 海原より魔物を呼び起こす。 
 嵐が怒りにまかせ重なりあい、 
 大海に唸りをあげさせ、自然を泣かせる。   
 創造者がそれを見て顔を赤らめるほどに  
 自分の作った世界がいかに恐ろしいものになったかを見て。 













                                                             
6 Poems by Mrs. M. Robinson, J. Bell, 1791, p. 101. Web. Google Books. 日本語
は拙訳。 




























                                                             
7 Mary Robinson, The Works of Mary Robinson, Part I, Vol 1 (Routledge, 2009), p. 
102. ロビンソンの詩の引用は、別に断りのない場合、この版からのもの。日本語は拙
訳である。 
8 Stuart Curran, “Mary Robinson and the New Lyric,” Women’s Writing 9 (2002), p. 
20. 
9 C. Kegan Paul. William Godwin: his friends and contemporaries (London: Henry 
S. King and Co, 1876), p. 78, p. 154. 















Then fare ye well — to join the world I go, 
Prepar’d to meet whate’er I ought to find, 
Start into bliss, or sicken into woe, 










                                                             
10 Hargraves-Mawdsley, W. N, The English Della Cruscans and Their Time 
1783-1828（The Hague: Martinus Nijhoff, 1967）pp. 203-205. 
11 この詩を掲載した The European Magazine, Vol. 18 (1790), p. 388. 1790 年 11月
号には、R. Merry, July 29, 1789 と記されている。これは詩を書いた日付で、オンライ
ンデータベース, English Poetry 1579-1830: Spenser an the Tradition は、Diary, or 
Woodfall's Register (29 June 1790) からの採録としている。 
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12 Hardgreaves-Mawdsley, p. 205. 
13 Strachan, John, ed.  British Satire 1785-1840, Vol. 4: Gifford and the Della 
Cruscans (London: Pickering and Chatto, 2003), p. 308 および Daniel Robinson, pp. 
85-86 参照。 

























As late reclin’d in deep reflective mood, 
Where Britain leans her bosom to the flood, 
While Summer’s tints begemm’d the beauteous scene, 
And silky Ocean slept in glossiest green; 
                                                             
14 Percy Bysshe Shelley, The Complete Poetry of Percy Bysshe Shelley, Vol. 3, ed. 
Neil Fraistat and Nora Crook (Johns Hopkins UP, 2012), p. 115.日本語は拙訳。 
15 Strachan, John, ed. British Satire 1785-1840. Vol. 4., pp. 308-328 に採録されてい
る。この版では、メリーによる「序」および脚注が省略されているため、これらについて
は、大英図書館発行、Robert Merry, The Laurel of Liberty, A Poem (John Bell, 
1790) のファクシミリ版による。メリーの詩の日本語訳は拙訳。 
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As by a lonely fountain’s falling show’r, 
I mourn’d the dire monopolies of pow’r, 
A voice seraphic seiz’d my list’ning ear, 






て、メリーのこの箇所は、ウィリアム・ワーズワースの「早春の賦」(Lines Written in 







I heard a thousand blended notes, 
While in a grove I sate reclined, 
In that sweet mood when pleasant thoughts 
Bring sad thoughts to the mind. (1-4) 
 
ワーズワースの詩は次の有名な詩行で終わる「嘆かずにいられようか／ひとは自らを
























That then I fix’d my empire on this coast; 
Bade ev’ry heart with gen’rous ardour glow, 
Throb at all worth, and feel for ev’ry woe, 
Bade Valour to be just, Pow’r to be kind, 
And form’d a character, and made a mind: 
Bade fair opinion rule the gen’ral breast, 













                                                             
16 William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice (1793), Book 6, Chap 1
を参照。  




So shall my meliorating mercy run 
To light the world, a sublunary Sun; 
Till Education, Legislation join 
To energize the soul, and to refine, 
To give each man possession of his will, 









That when they have the will, the strength’s their own. 
That Right returns where Union is begun-- 

























Come balmy Hope! thy fond delusions cease, 
But be the faithful harbinger of peace! 
Fan with thy soothing wing my fev’rish breast, 
And calm this troubled intellect to rest; 
Say, that ere long War’s shameful rage shall end, 
Monarchs be men, and ev’ry man a friend, 
Say, that Benignity’s soft gale shall guide 
The human vessel o’er life’s transient tide; 
Subdue each turbid passion of the soul, 
Till parts convey perfection to the whole; 
Till to the gen’ral pulse one joy be giv’n, 
















































When this revolving Orb’s first course began, 
田久保 浩 16 
Heav’n stamp’d divine pre-eminence on Man; 
To him it gave the intellectual mind, 






























 ロビンソンは 1800 年に詩人としての生涯を閉じるまで、彼女の民主的な思想を先
鋭化させてゆく。1798 年に書かれた「自由の誕生日」は、おそらくシェリーの「雲雀の
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HAIL, LIBERTY! legitimate of Heav’n! 
Who, on a mountain’s solitary brow 
First started into life; thy Sire, old TIME; 
Thy mother, blooming, innocent, and gay, 
The GENIUS of the scene! Thy lusty form 
She gave to nature; on whose fragrant lap, 
Nurs’d by the breath of morn, each glowing vein 
Soon throbb’d with healthful streams. Thy sparkling eyes 
Snatch’d radiance from the Sun! while ev'ry limb, 
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Hail to thee, blithe Spirit! 
Bird thou never wert, 
That from Heaven, or near it, 
Pourest thy full heart 
In profuse strains of unpremeditated art. 
 
ロビンソンの自由が元気で陽気で無垢なところは、シェリーでは、「始まったばかりの
喜びの魂だけが抜けだしたように」“Like an unbodied joy whose race is just begun” 
(15)。「その輝く目は太陽の輝きをとってきたもの」というところは、「沈む太陽の黄金
の閃光」 “In the golden lightning/ Of the sunken sun” (11-12)、また、「脈を打つ健
康なせせらぎとなった」というところは、「お前の旋律はなぜそんな透明なせせらぎと










The Anti-Jacobin編集長を経て、後に王党派の主要な評論誌 The Quarterly Review
の主幹となるウィリアム・ギフォードは『バヴィアッド』という風刺詩を著し、デッラクルス
カ派を徹底的にこき下ろした。マイケル・ゲイマーは、ジョン・ベルの出版によるデッラ







                                                             
17 Michael Gamer, Romanticism, Self-Canonization, and the Business of Poetry 
(Cambridge UP, 2017), pp. 110-111. 






























                                                             
18 William Gifford, The Baviad and Maviad (J. Wright, 1797), p. 70.  
 
注） 本研究は「メディアがつくる感受性の文学とイギリス十八世紀末女性詩人」の主
題のもと、科研費（19K00449）の助成を受けたものである。 
